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(序)
「人間の生とは行動そのものである」 ("Life is motion"),だから, 「あらゆる芸術家の目
標は,人間の生に他ならないその行動を捉えることである」 ("The aim of every artist is
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た女だけが真に受けることができたのだろう」u功という了解が成り立つのである.この場合も
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可能性の領域に数えられなかったからに他ならない.しかし,今やエミリーにとっては,町の



















only Miss Emily's house was left, lifting its stubborn and coquettish


































That was two years after her father's death and a short time after her





















it would seem to him that he could distinguish the prints of knees and
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